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Abstract: In recent years, inexpensive CMOS camcorders for commercial use with high resolution 
and a high-speed photograph function have developed as an alternative to conventional CCD 
camcorders, and they have been put on the market. The method of image capture used by these 
CMOS camcorders adopts a rolling shutter which scans from upper left to lower right of the 
screen for every frame. In other words, the entire frame of the CMOS camcorder is not captured 
at the same instant. In a sense, this produces a phenomenon of “image-time distortion” of moving 
objects. When a biomechanical analysis is applied to human motion, this distortion should be 
corrected. For doing this, we have to know the value of the vertical blanking period (BP value) of 
the CMOS camcorder. Although only few attempts have been made at the measurement of BP 
values for some CMOS camcorders, the BP values for Sports CoachingCAM (Type GC-LJ25B, JVC 
Corp.) has never been examined. The purpose of the present study was to measure the BP value 
for the Sports CoachingCAM based on a previously reported method. Using the stroboscope, the 
Sports CoachingCAM camera shooting at its four-speed settings of 60, 120, 240 and 300 Hz 
videotaped a strobe light set at slightly slower frequencies than the camera, and the videos were 
then analyzed. The value of BP was computed as BP=(B-(BF1+BF2))/(H+(B-(BF1+BF2))), where B, 
BF1, BF2 and H were respectively the heights of the whole band, the top fraction of the band, the 
bottom fraction of the band, and the visible part of the image. In conclusion, the value of BP was 
0.3052 ± 0.0009, 0.5422 ± 0.0037, 0.0947 ± 0.0035 and 0.3296 ± 0.0013 for the Sports CoachingCAM 
camera at the speed settings of 60, 120, 240 and 300 Hz, respectively.




















































1080 画素（設定時 60 fps），640 × 360 画素（同
120/240/300 fps），320 × 176 画素（同 420/600 
fps）の性能を有している 5）．
写真 3 に BP 値の計測のために用いたストロ
ボスコープすなわち General Radio Company
（US）の Strobotac（Type 1531-AB）を示す．
このストロボスコープの発光周波数範囲は内
部発振が 110 − 25000 rpm，外部同期が 700 −









研究上使用頻度の多い 60 Hz，120 Hz，240 








































より算出された当該カメラの BP 値は 60 Hz 設
定時が 0.3052 ± 0.0009，120 Hz 設定時が 0.5422
± 0.0037，240 Hz 設 定 時 が 0.0947 ± 0.0035，
300 Hz 設定時が 0.3296 ± 0.0013 であった．
4．考察
4.1 垂直ブランキング期間の比較について
BP 値は，一般に垂直表示有効期間注 3）の 5
〜 10% を占めるとされている 9）．先行研究で
は，Sony 社 HVR-V1P カメラが 12.33 ± 0.03% 
（計測周波数 50 Hz，解像度 1920 × 1080 画素），
Casio 社 EX-F1 カメラが 14.36 ± 0.08% （同 300 
Hz， 同 512 × 384 画 素 ），13.46 ± 0.04% （ 同
600 Hz，同 432 × 192 画素），14.72 ± 0.10% （同
1200 Hz，同 336 × 96 画素） であったと報告さ
れ 3），JVC 社 GC-PX10U カメラが 3.97 ± 0.16% 




BP = B-(BF1+BF2) [1]H+(B-(BF1+BF2))
Times 60 Hz 120 Hz 240 Hz 300 Hz
1 0.3059 0.5459 0.0909 0.3296
2 0.3055 0.5385 0.0977 0.3309
3 0.3041 0.5422 0.0955 0.3284




PX10AS カメラが 6.06 ± 0.06% （同 50 Hz，同
1920 × 1080 画素）であったとされる 4）．本研
究で計測した JVC 社のスポーツコーチングカ
ム（GC-LJ25B）カメラの BP 値は 30.52 ± 0.09% 
（同 60 Hz，同 1920 × 1080 画素），54.22 ± 0.37% 
（同 120 Hz，同 640 × 360 画素），9.47 ± 0.35% 
（同 240 Hz，同 640 × 360 画素），32.96 ± 0.13% 
（同 300 Hz，同 640 × 360 画素）であった．計
測された BP 値の撮影速度が各社で異なるため
一概に言うことはできないが，Sony 社，Casio


























像度が 640 × 360 画素であり，垂直ブランキン
グ期間（BP 値）が 9.47% の場合の例で説明する．
（1） 1frame における画像の垂直表示期間
と垂直ブランキング期間の frame 比率









BI = (TI+1) – BP  [A1]
したがって，図 A1 の例において，画像の上
端の frame 値（TI）が 342 frames であれば，
BI は 342.9053 frames となる．
（2） 1frame における画像の垂直表示期間
と垂直ブランキング期間の画素比率











TP = 360 [A2]1 – BP
スポーツコーチングカムのブランキング期間の計測
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（於：東京大学駒場キャンパス，平成 28 年 12 月 3 日—
4 日）において発表した．
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FVp = TI + 360 – Vp [A3]TP
FVB = 342 + 360 – 298 = 342.1558 frames398
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